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In the northern hemisphere, especially Greenland, it is considered that ocean and stratosphere are major sources of 
halogen species. However, there is little data about halogen species contained in snow airborne particles in Greenland. In this 
research, trace halogen species (Br, Cl, F, I) in snow and airborne particles in Greenland were analyzed. 
The airborne particle samples were collected at clean snow area at NEEM, Greenland (77°45'N, 51°06'W, 2500 m). Air 
sampling was performed from June, 2012 to August, 2012. The samples were collected by low volume air sampler in every 
day. The quantitative analyses of ion species were performed using an ion chromatograph mass spectrometer (IC-MS). The IC-
MS system consists of a single quadrupole type mass spectrometer connected to an ion chromatograph. IonPac AS11-HC was 
used as the separation column of the ion chromatograph. 14 anion species including halogen species (Br-, BrO3-, CH3COO-, 
CH3SO3-, Cl-, C2O42-, F-, HCOO-, I-, IO3-, NO2-, NO3-, PO43-, SO42-) were analyzed. 






大気中粒子状物質試料は、グリーンランドの NEEM (77º45'N、51º06'W、2500m)の Clean snow area で採取した。
大気採取は 2012 年 6 月から 2012 年 8 月まで行なった。試料採取はローボリュームエアサンプラーで毎日行った。
イオン種の定量分析はイオンクロマトグラフ－質量分析計(IC-MS)で行なった。この IC-MS 装置はイオンクロマト
グラフに接続した四重極型の質量分析計で構成されている。IonPac AS11-HC をイオンクロマトグラフの分離カラ
ムとして用いた。ハロゲン種を含む 14 陰イオン種(Br-、BrO3-、CH3COO-、CH3SO3-、Cl-、C2O42-、F-、HCOO-、I-、
IO3-、NO2-、NO3-、PO43-、SO42-)の分析を行った。 
これらの分析的とハロゲン種の発生源と挙動とについて発表する予定である。 
